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The poplar is main species for the forestation in arid and semi-arid areas of China and is playing a 
very important role for means of prevention of desertification and the source of lumber. However， 
calcium oxalates crystals within secondary xylem of the poplar， which becomes an obstacle with the 
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morphological and chemical view points of the crystal that appear in lumber because of the crystal 
within secondary xylem was to become the identification remarks on the taxonomy. However， there 
were few studies with regard for the crystals in secondary xylem of the poplar growing in arid and 
semi-arid areas of China， moreover， there was no studies which has examined the relationship between 
the distribution of the crystal and radial growth. 
1n this study， we examined the relationship between radial growth and crystal distribution within 
secondary xylem of two kinds of poplar， which grew in arid and semi-arid areas in China， and the 
distribution of them were detected by SEM-EDX. We used the samples that one is the domestic species 
called Terihadoro (Populus simonii)， which grew in the non-irrigation ground and the irrigation ground， 
the other is the cross bred one was Pekin-hakoyanagi (Populus bezjingensis) which grew in the 
non-irrigation ground. First of al， the radial distr・ibutionof the crystals confinned by EDX analysis of 
calcium element. Next， P/B ratio was calculated by the division of the strength of peak signal (P) by the 
background signal (B). And， the morphological feature of the crystal was observed by SEM. 
The crystal was distributing from heart wood through intennediate wood， but there was no trace 
within the sap wood. The crystal was existed with lumen of vessels， wood fibeI丸 axialparenchyma cells， 
and ray parenchyma cells in secondar・yxylem. And it became clear that amount of the cr・ystalwas 
extremely decreased small because of promoting radial growth that was sufficient in培ationconditions 
and cross breeding. The results strongly suggested that it would be possible to produce the poplar 
including less quantity of the crystal in the lumber， which was growing to arid and semi-ar・idareas， by 












現する結品の観察，および成分の分析については多くの報告がある o CLEMENTらは， 28種のポ
プラ類の材における結晶の有無を 5つの節ごとに分類し Leuce節以外には結晶が出現すると
報告している 2)0 MUHAMMADらは， Aspenの腐朽と結晶の集積について報告している 6)0李-
深津らは北海道産のドロノキ (Populusm似 imowicziiA.HENRY)，チョウセンヤマナラシ (Popu輔
lus tremula L.var. davidianαSCHNEIDER) ，ウラジロハコヤナギ (Populusalba LINNA巳us)のポプラ
類に合まれる結晶の分布形態的特徴 および性質 あるいは水食い材との関連性について詳


















L. var italica，♀)と生育の早い青楊 (P. cathayana，♂)とを交配させた交配謹である O 指
(無i義政地底)からは，これら 2樹種の林分から平均直佳より大きかった優勢木と小さかった
劣勢木を各3本づっ，計12本，さらに盛口(権概地誌)からは標準的な肥大成長をしていたも
の3本を選んだ、。これら 5つのタイプ，計15本の供試木の樹幹部(地上1.2m ~2. Om)から切
り出した円板を供試材としたO
表-1 供試木の概要
都種 採取1l!. 土地区分試料番号年総数樹高(m))~~高直径 (cm) 成長区分
SO-l 29 18.5 31.1 
際口砂漠林業研究センター i径担PU也 SO…2 27 14.3 33.1 
SO-3 29 17.5 33.8 
SX-1 37 11. 2 26.9 
SX-2 32 12.3 27.7 優勢木
テリハドロ
(POpl山ssimonii) 
SX…3 32 12. 7 27.4 
SX-4 33 7.9 14.3 
SX-5 32 6 12.1 劣勢木
SX-6 31 6.5 15.6 
新谷?砂防実験所 実!日記j段地
BX-1 23 12.5 26.8 
BX-2 23 12. 7 25.8 俊認しオミ
ペキンハコヤナギ BX-3 23 13.7 25.5 
(Pop川ISbeijingensis) BX-4 23 9.7 13. 7 
BX-5 23 9.5 14.7 劣勢木













ングディスタンス:25mm，測定時間:60sec/lframe， X線取り出し角:450 ， Kα線:3. 71keV 
~3. 61keV)をおこない，半径方向における Ca元素の量的な分布の水平変動を調べた。なお，
半定量分析では， 1回の分析範囲を 2mm(R)x 2mm(T)とし，分析で得られた Ca元素の特性
X線のピークカウント数 (p(cps)Jを，連続X線のスベクトル(パックグラウンド)カウント数




















































































































































































































































































































図-3 BX-2(上)， BX-5(下)の P/B比の水
平移動
表-2 各供試木のPIB比の平均値
樹種 土地区分試料番号胸高直径(cm) 成長区分 L、材部における 辺材部における
P/B土とのf:ltJi車 P/B比の平均値
SD-1 31.1 8.95 2.22 
i径i師地 SD-2 33.1 9.33 8.83 2. 70 2.50 
SD-3 33.8 8.22 2.58 
SX-1 26.9 10. 72 3.91 
テリハドロ
SX-2 27.7 優勢木 11.11 11. 00 3.17 3.54 (Populus simonii) 
SX-3 27.4 11.16 3.53 
SX-4 14.3 17.33 2.74 
SX-5 12. 1 劣勢木 16.95 16.66 2.37 3.23 
無i径j前地 SX-6 15.6 15. 70 4.57 
BX-1 26.8 5.23 2.30 
BX-2 25.8 優勢木 5.41 5.48 2.36 2.42 
ペキンハコヤナギ BX-3 25.5 5.81 2.60 
(Populus beijingensis) BX-4 13. 7 8.52 3.35 
BX-5 14. 7 劣勢木 8.15 8.51 2.81 3.01 
BX-6 12. 7 8.86 2.87 
全供試木のP/B比の平均値
















表 3 SD， SX， BXのP/B比の平均値と半径との相関係数
心材部半径(mm) 半径(n1l)
とH.W.P/Bav. とP/Bav. 
SD (3本) 一0.90 -0.62 潅j既地
SX (6本) -0.96 -0.87 
無j在j臨地




とH.W.P/Bav. P/B av. 
-0.94 
開種
SX (6本)， SD (3本) -0.93 違う生育地
-0.60 
異種



















































































































































方解石形 (calcite)構造の単結晶 (写真-4，-5) 
針状の針晶 (acicular)が多数密集した束晶 (raphid) 写真-6，-7) 
道管内腔を充塞する結晶 (写真一8) 
























を充塞するものであった。李 ・深津らは 2種の供試材と同属のドロノキ (Populus
maximowiczii)材中における結晶は，その構成細胞の全て(道管要素，木部繊維，放射柔細胞
および，軸方向柔細胞)の内腔に観察されたと報告している 10)。本研究においても，結晶は
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